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Extremun■problems are usually solved by differentiation of the obiectiVe functions.
In this paper, an algebraic method of solutions of some extremum problems are
presented First, simple mathematical problems are solved by the new method.
Second,an adaptive and a learning algorithm are derived with the same approach.All
these prOblems are demonstrated to illustrate the idea which is proposed in this paper.
It is cleared that the new rnethod is effective to treat the problens in an unified form

















































































c=AT(x。+Aα)           (2■1)
よりαが求まり、
α=(ATA)~1(c―ATx。) (2-12)
となる。ただ し、ATAは工則、従 って、Aの列ベク トル
ah_.,a,は線形独立としている。これより、
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cI=a,Tx、c2=a2'X、CS=a sTX  (226)
A=(al, a2, a3)、C=(c:, c2, C3)T
のとき、
x・=(AA')lA c















































=x12+x22+(1_xl―x2)2    (229)




































山本祥弘 :ある種の極値問題の解法と, その適応 ,学習アルゴリズムヘの応用
となり、これを式(2-33)に代入することより、
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d」 =a(―fl.(zl)(dl―c:),….)  (310)dW






c,=f(zp)ヽ Z,=W,Ta,        (3■1)
と式(3-3)を書き直す。そして、p番目のデータからM組
のデータまでを一括表現すれば、












=WpTA p+OTA,TA,       (3-15)
従って、







f~1(D,)―(W,+ZI W,)TA,=0       (321)
となっているが、式(3■9)または(320)に対 しては、











































































yk=θkTV k=(θk:十Иθ卜I)TVk   (329)
に式(327)を代入する。その結果、
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